













DEVELOPMENT OF A NEW PORTABLE BLOOD PURIFICATION DEVICE  
MIMICING PERITONEAL DIALYSIS 
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Peritoneal dialysis (PD) exhibits high quality of life for patients with end-stage kidney disease due to home-
based therapy. However, PD has lower therapeutic efficiency than hemodialysis in terms of solute removal and has 
a risk to cause serious complications. In this study, we have developed a new portable prototype device inspired by 
PD based on substitutable hollow fiber membrane of dialyzers. As a result, the prototype device was successfully 
prepared and was able to reproduce time-course profiles of removing low-molecular-weight solutes and succeeded 
in controlling the amount of water removal by introducing a holder specifically design for this system. 
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1. 緒言 
2018 年 12月現在、日本の末期腎不全患者数は 339,841




治療が可能な方法に腹膜透析 Peritoneal Dialysis : PD）が
ある。現在、24 時間連続的に行える治療法は、代替の利
かない腹膜を使用した連続携行式腹膜透析（Continuous 









作製したプロトタイプモデルの仕様を Table 1に示す。 
 









モデル 1 455 
10 0.030 
PEPA 
モデル 2 478 PES 
PEPA : ポリエステルポリマーアロイ 










Fig.2 に実験回路を示す。イオン交換水 600 mL に試
験溶質としてクレアチニン（MW = 113）またはビタミ
ン B12（MW = 1355）を溶解し、これを試験溶液とした
（VB(0) = 600 mL）。空気恒温槽内にプロトタイプモデル
を静置し、試験溶液および恒温槽内部が 37 ℃（一定）
になるようにした。 
中空糸束の外側に充填する透析液量を VD(0) = 60 mL/














































































































































Fig.3  Fitting結果（左 : モデル 1、右 : モデル 2） 
試験溶質 : クレアチニン 
 
 
Fig.4  Fitting結果（左 : モデル 1、右 : モデル 2） 
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